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A series of studies on the Tsukuba High- and Low-Emotional strains (THE and TLE) of rats (Rattus norvegicus) 
was summarized roughly, finding that these strain differences caused differences in social structure: THE has 
complicated and strict social structure, on the other hand TLE has no clear male-ranking, which caused a population 
crash in TLE out-field society. The essence of these differences was thought to have originated in the dimension of 
Eysenck-like extroversion and introversion. In order to investigate the difference between social structures of 
extroversive and introversive human group, 18 anonymous participants were divided into the extravert and introvert 
group by YG test, and were asked to build a virtual story society in computer network by e-mail. The results indicate 
that the introvert group made more complicated story structure than the extroverts. It was discussed that extroversion, 
as one of the big five factors in the personality theory, has an evolutional meaning and has game-theoretical strategy 
which is evolutionally stable in the ecological constraints. However, these five factors might be exposed to the present 
ecological selective pressure, and might be only a dimension that carries out distinction among individuals.  
 












































































































































  こうして現在、特性論の定説として、特性 5 因子モデ
ル(Five Factor Model)が主流となって、現在最も広く採
用されているのは、マックレーとコスタ (1992)による








訳され、大学生 245 人、老人 232 人で標準化され、同じ
因子構造が見出された(下仲・中里・権藤・高山,1998)。
この他、和田(1996)は、474 名に 60 項目の形容詞から５
因子を見出し、村上・村上(1997)は、ゴールドバーグの
















































































































TLE では、攻撃は、完全消失したのである(Annen & 
Fujita, 1985)。行動的には、夜間の活動性、穴蔵での夜





















図１ TLE 系が作った地上の巣 
 

















  ４）社会構造  屋内コロニー研究では、侵入者への
攻撃頻度による優劣順位ができるが、その構造が、

















































図２ 発情雌に群がる TLE 系雄たち 
 























図３ TLE 系雄の季節を超えた、新たな空間へのまなざし 
 









る仕方が違っているだけである(安念, 2001) 。 
 これが、性格の持つ進化的意味である。ここで見てき















































































































群 3 人､統制群として平均群 3 人､混在群 1:外向 2､内向










抜き出した｡ 場所について､共通した割合が 36%の 10
個､時間において､8 個､物語内容の概念について､共通
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